It is difficult to convey in a few words the personal esteem and affection each felt for the other through so many years. Those who have read various biographies of Freud, especially Schur's recent work(Z) will see in these Letters new details of his pessimism, his stoicism in pain and his continued creative interest. It is a very enjoyable book.
W. C. M. Scott, M.D. Montreal, P.Q.
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This is an excellent introductory textbook in the field of clinical electroencephalography, and is in three parts: Part I gives a very comprehensive account of some basic electrical principles and instrumentation, which is necessary for a good understanding of the way electrical activity from the brain is recorded.
Part II gives the basic principles of electroencephalographic interpretation. There are extensive references in every chapter. The genesis and regulation of electrical activity of the brain, the relationship of electrical activity with mental processes, basic rhythms, electrographic signs of cerebral disorder and some correlations with symptoms and signs are covered.
Part III covers specific electroencephalographic patterns in particular disorders and conditions. The epilepsies, brain tumors, cerebrovascular diseases, infections, developmental and degenerative disorders, traumas, metabolic conditions, endocrine conditions, and so on, are included. The EEG patterns in different psychiatric disorders could have been covered more extensively, but there is a good chapter on the alterations in the EEG patterns with neuroactive drugs.
The book is written briefly and clearly and the author is well known in the field of clinical electroencephalography and has published a number of papers.
There are no production errors and the price of the book is reasonable. The numerous references at the end of each chapter provide an excellent guide for the reader.
G lIs examinent egalement la resistance de Freud a s'engager dans cette relation, resistance qui se serait manifestee par sa lenteur a utiliser la methode cathartique lorsqu'il ouvrit son cabinet en avril 1886, donnant sa faveur a l'electrotherapie jusqu'en decembre 1887, puis a la suggestion hypnotique directe jusqu'en mai 1889. Cette resistance, ils l'attribuent en grande partie a ses inhibitions sexuelles qui seraient peutetre a I' origine de sa formulation de la nevrose actuelle. Les auteurs se posent d' ailleurs des questions sur le role defensif ("prophylactique") du transfert qui veut exclure de la relation entre le therapeute et son malade, tout ce que celle-ci peut comporter d' actuel et de non-repetitif; ceci n' est pas tout a fait neuf puisque, depuis une dizaine dannees, plusieurs analystes dont Nacht et Greenson entre autres, ont insiste sur les aspects non-transferentiels de la relation analytique. L'amorce de la notion de transfert et de contre-transfert se situerait vers 1891-1892 et aurait eu comme moteur une mesaventure avec une malade ("qui lui sauta au cou") que Freud ne voulut pas expliquer par son irresistibilite personnelle (comme I'avait fait Breuer); des lors, illui fallait envisager l' existence d' une "tierce figure" entre le malade et lui.
Les auteurs different avec Ellenberger ("The Discovery of the Unconscious") sur I'importance des travaux de Charcot sur l'hysterie et sur I'influence de Charcot sur Freud; ils interpretent de facon differente la reaction de Freud a la reception qu' on accorda a ses conferences donnees a la Societe des Medecins a son retour de Paris.
Dans la deuxieme partie de l' ouvrage, les auteurs tentent de faire le point des connaissances sur l'inconscient avant Freud et de mettre en lumiere la contribution particuliere de celui-ci a notre connaissance de I'inconscient. Leurs etudes se limitent au XIXe siecle et aux sources francaises, lIs passent en revue la contribution des magnetiseurs, des psychologues, des hypnotiseurs et enfin, de Freud. Ce qui frappe ici, c'est qu'a cote d'une resistance chez la plupart a reconnaitre l'inconscient, resistance qui se manifeste jusque dans Ie Grand Larousse, edition de 1960, un petit nombre ait pu degager d'aussi vastes connaissances de l'inconscient, conaissances qui sont demeurees lettre morte. II surprend de voir a quel point Freud a pousse la scotomisation des decouvertes de ses predecesseurs, ce qui lui a permis de s' attribuer un role de createur la ou il reprenait des notions deja acquises, en les replacant toutefois dans un cadre different.
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